














This paper investigates the free trade with an external diseconomy by the partial equilibrium
analysis of a small open economy. Recently, the trade tension has arose from between the United
States of America and the People's Republic of China. There are three points of that we have to take
into account in discussion of the free trade: A struggle for ruling power between the big countries, a
domestic redistribution of income, and an environmental problem. Of the three, I focus on the third





On the study of a free trade with an external diseconomy:
the partial equilibrium analysis of a small open economy
―小国開放経済の部分均衡分析を中心として―
the inefficiency. I also show that the optimal rate of Pigovian tax is different from the case of no
trade.
【Keywords】
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注
１ 2000年のデータは現在Web上で得られないため、朱永告［9］より得た。
２ 2018年10月現在の情報である。
３ ここで輸出量を等しくするように生産量を調整しているわけではない点に注意してほしい。
４ これと構造は本質的に同じで貿易パターンが変わるケースとして、より現実的にありそうなの
は、輸出していた自動車の外国における環境規制が高まり、その環境規制に合わせて自国で生産
しようとすると大幅に限界費用が上昇するため、結果的にその国は環境基準をクリアしている外
国の自動車を輸入するようになるということである。
― 102 ―
東日本国際大学研究紀要 Vol.24 №1
